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Abstract 
The “Diesel Knocking" often occurs on a Diesel engine， When much fuel is injected in a 
combustion chamber before the fuel is autoignited， especially in the case of a Diesel engine of 
direct injection type. 
In this case the rate of pressure rising dpJda in the combustion chamber becomes very high 
and the engine runs roughly. It was desirable long ago that the injected fuel did not contact with 
the surface of a combustion chamber wall. 
Recently， however， Meurer (M. A. N) has made the engine which makes mixture gas by 
evaporating the injected fuel at the surface of the combustion chamber wall， causing slow combus司
tion. He reports that such an engine runs smoothly. Here， attention must be given to the fact 
that the direction of fuel injection， the temperature of combustion chamber wall and velocity of 
the air in the combustion chamber sensitively affect the character of that engine. 
As the first step， we had calculated an evaporating time (life time) of fuel film on the heated 
surface， from an evaporating time of fuel drops， which date had been obtained before. 
Next， we have examined to find the area and thickness of film on the wall， according to 





































平板の場合 1 = h cosα 
円管の場合 1 = 2 r casα 
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いづれの場合も 150附近で厚さは最大となヮている。 表1 円管の噴射角度と距離
燃量の附着におよぼす条件として大きな因子となる 日径l nn E町l nn nn 82.3 90.0 102.0 120.0 
ものの一つに，燃焼室の型状が考へられるが，我々は 。 82.3 90.0 102.0 120.0 
これを円管を横置きとした場合について実験を行ヮた 10 80.65 88.2 99.96 117.6 
のであるが，噴霧が到達する距離は管径と，噴射方向 20 77.36 84.6 95.88 112.8 
30 71.60 78.3 88.74 104.4 
と壁面のなす角度によって決定される。したがって我
40 63.37 69.3 78.54 92.4 
々は 4種類の管径を使用してこの距離を変化させた。 50 52.67 57.6 65.28 76.8 
その結果を図一15に示す。また角度，管径，および到 60 41.15 45.0 51.0 60.0 
達距離の関係を表一 1に示す。
70 27.98 30.6 34.68 40.8 
80 13.99 15.3 17.34 20.4 
円管における附着量は平板の場合と比較すると非常
に大きなイ直言ピ示し， 60 0 附近で94%~98%であり最小値 00の附着率80%は，平板における最大
値に対しての値と同じである。噴射角度と附着面積の関係を図 16，図 17に示すとノズル角
に相似の曲線を見出す。平板の最大値と比較すると高い方で約250%11.5cm2，小さい方で150%







r= h tan s r:円錐断面の半径 。:円錐の頂角X1/2 
s=πγ2=πh2tan2 s s:円錐の断面積
これより数値計算を行いhとsの関係を図示すると図-18となる。従って噴霧角。が決れば







s'ニ πh2tan2s+ x 
となるべきである。この力を考へない場合はx=Oのときである。
即ち S =4.4h十200= 7[ h 2tan2 s十 X
の関係が出来る。ここでは Xにより影響を受けるものであることが分る。





















こ泊で Q1αω(θ1一θ2)s. ! 
Q2αf( 83一θ2)s・f
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